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The second deep ice coring project at Dome Fuji, Antarctica reached a depth of 3,035.22 m during the austral summer season 
in 2006/2007. The recovered ice cores contain records of global environmental changes going back about 720,000 years. Ice 
core studies have been conducted in the organization as Dome Fuji Ice Core Consortium (ICC). A research group is shared 
with 5. They are Chemistry analysis research consortium, Physical analysis research consortium, Gas analysis research 
consortium, New domain research consortium and Dating research consortium, respectively. In the New domain consortium, 








成分やダストについて 0.5-2.5m間隔で 7-10 cmコアの分析（概ね 200年分解能）、安定酸素同位体比については連
続分析した（概ね 50年分解能以内）。DF2コアに関しては、2,400m以深について、イオン成分、ダスト、水同位
体比（δD, δ18O）の分析を 50cm間隔で 10cmアの分析を行っている（概ね 500年分解能）。これらはドームふじ氷
床コア研究コンソーシアム（Dome Fuji Ice Core Consortium: http://polaris.nipr.ac.jp/~icc/NC/htdocs/)にて会員限定で公
開されている。ドームふじ氷床コア研究の進捗状況について報告する。 
